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ABSTRACT 
Most of investigators in university usually use computer for word processor， database， 
graphic illustration， statistical study and presentation 
But， itis irrational that specialist in medical science must study how to use personal com-
puter in the field of medicine. Personal computer as tool must be easy handling more. 
Macintosh were analyzed in respect of operation system and application of software as 
compared with DOS machine about how personal computer as tool can be useful in univer-
sity. 
It was∞nsidered that the utilization of Macintosh for laboratory members in university is 
very valuable by reason of the viewpoint of exchange坦bilityand userinterface， except for a 
few problems. 
We hope that everybody will be able to use personal computer easily as tool soon 
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スライド作成ソフトとしては， 1 Persuationj ， 














な数値，記号をマウスでクリックして選択するだ また，スキャナをo. C . R.(Optical Charac-
けであらゆる数式表記を適切な位置，大きさに自 ter Recognition:光学的文字認識)システムの入
動的にフォーマットしてくれる(図6) 力装置として利用する方法がある. このO.C
I Spelling Coach ProfessionalJは，スペルチ R システムは，英文雑誌，文献などの文字を既
ヱック，ハイフォネーション， Merriam-Web- 存のスキャナを入力装震として取り組み，文字認
sterの一般辞書に法律用語，医学辞書，語義辞書， 議ソフトである IOmniPagejにより 1つIつの
類義語辞書などの機能を持ち合わせている 文字のイメージを機械的に文字データとして識

































































































































ックのカタログの中の言葉 rThe Computer For 
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